





Experimental research of the difference in danger recognition arising 
from differencεs in drivers characters. 
Tra血Gaccident simulation usmg a virtual rea1i句Tsystem. 
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Abs位act The purposεof出sresearch is the deve10pment of a国益ca，∞identsimulatβr， and using this sim叫aωr旬mve岨gatedange1' r芭co戸tion
and the characte由民ofthe actions of耐 ve1'S世ivinga car and a配∞ter.The main conclusions are as follows. 1) Thereおatendency
fo1' the subjec匂旬fee1danger mo1'e when riding a sc∞飴r∞mparedwith the cぉewhen出eyむiveaωr. Thatお，if they d1'ive aωr， 
the conscio凶 nessof dange1' wil be 1owe1'.2) When也evehicles type which they usually use and th巴vehicleswhich they drove in the 
experiment we1'e the same， cautiousness be∞mes lower and the subjec臼had出巴tend巴ncy句 usethe brake 1es. 3) The subject who 
was且1waysdriving theαrhada出 1dencyωevaluatewhe仕1e1'their situation was a dangerous one fi:om th巴endresult. where as 
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記録を、またアンケートによる危険度評価を採る。

































































4困 1固 1 危険度評価による分析
心理的評価である危険度評価は、 2輪車乗車時のほうが、
4輪車乗車時よりも危険と評価する傾向がわずかながら




























4輪車乗車時 X1 X2 X3 
2輸が"IJで 0.734424 f冷静明ゆ告 即日75739
衝突 0.814472 -0.13142 -0.83909 
2輸が後ろで -0.86126 0.220876 0.818832 
2輪車乗車時 X1 X2 X3 
2輸が前で 0.863811 0.059835 一0.90337
衝突 0.788355 0.201981 -0.8679 

































4輪車乗車時 X1 X2 X3 
2輸が目1]で 0.159145 0.35933 ー0.19412
衝突 0.702428 -0.47 -0.63888 
2輸が後ろで 。‘877247 -0.21358 一0.89162
2輪車乗車時 X1 X2 X3 
2輸が目IJで -0.93381 一日目12927 0.941645 
衝突 -0.01474 一0.02091 0.020911 

















































































乗車車両 変数 X1 I X2 1._X3 
属性|状況 2輪車が別で衝突を回避
4輪車 4輪属性 0.691711 0.674771 -0.7165 
2輪属性 0.695441 0.386991 -0.7209 
属性|状況 2輪車と衝突
2輪車 4輪属性 0.7061 0.004471 -0.7006 
2輪属性 一0.25771 0.233521 0.18872 
属性|状況 2輪車が後ろで衝突を回避
2輪車 4輪属性 0.359221 0.323231 -0.4252 





























それによると、 2輪乗車時で、 2輪車が前での場合、 4
輪属性ではXlが大きくなると操作率が上がるのに対し、2
輪属性では操作率が下がった。
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